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This research proposes an integration of relational data
and probabilistic data produced by Bayesian networks that are
the techniques for expressing uncertain situations. We also pro-
pose conversion of Bayesian networks into an abstract data type
that can be treated in a database, and efficient improvement of
probability calculation．This abstract data type has an associ-
ated operator to generate probabilistic relational data, which
can be integrated with relational data. In addition,we propose
an algorithm to accelerate probabilistic calculation by omitting
unncessary propagations.
1. はじめに
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WHERE tableBN.Room = ‘303’) as bnpr































































BN 属性と関連付けられた後，さらに RoomN 属性により関連
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期間を示す．図 3において，時刻 t2においてはイベント Aのみ
が生起している状態を表す．時刻 t3ではイベント Aとイベント
Bが生起している状態を表す．そして時刻 t4ではイベント Bが






SELECT RoomN, Ev, Pr
FROM R, UNNEST(R.ID,
bn.getNode(Pr > 0.5))












図 4の問合せ例は，Rというテーブルから，RoomN = ’103’で
あるタプルに格納されているベイジアンネットワークに対して，






■MASTER 節 MASTER 節では，提案システムに対する問合
せを実行するタイミングを定義する．Master は時間幅のパラメ
タにより決定される．例えば 10 秒毎や，1 時間毎などである．
Masterを導入することにより，ストリームを処理可能になる．
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図 6 アルゴリズム 2：省略法の図
象となるノードまで終われば計算を打ち切る，省略法を提案す
る．
　省略法を Algorithm 2～4に示す．Algorithm 1の 3行目の確率
伝播を開始すると Algorithm 2の 1行目に移る．まず，親ノード
が存在すればλメッセージを送り，Algorithm 3に移動する．ルー
トノードまで到達したら，子ノードが存在するか検索し, 子ノー
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Algorithm 2省略法
1: for all parent do
2: Algorithm 3(send ¸ msg omit)を実行
3: end for
4: for all child do
5: Algorithm 4(send ¼ msg omit)を実行
6: end for
Algorithm 3省略法 (send ¸ msg omit)
1: ¸値を計算
2: 確率を ¸値と ¼ 値を用いて計算





Algorithm 4省略法 (send ¼ msg omit)
1: ¼ 値を計算
2: 確率を ¸値と ¼ 値を用いて計算
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